














DEVELOPMENT OF REAL-TIME VOICE PROCESSING SYSTEM  









Age related deterioration of hearing make elder persons difficult to listen human voices especially under 
noisy environments like train stations. The aim of this study is to develop a speech pre-processing system used 
for public address systems used under noisy environments. The proposed system is based on multi channel 
compression, and the compression levels are function of surrounding noises. Furthermore the system includes 
amplitude adjustments to keep the output power of the public address system unchanged, in comparison with 
the system without the proposed system, to avoid bothering young persons. The validity of this concept was 
confirmed in previous work. The experimental system used for the work can not process speech in real-time, 
however. This paper deals with modifications applied to the system to enable real-time processing. 
Furthermore, the experiments conducted on subjects using the proposed system and their results are also 
discussed. The objective results did not show effectiveness of the system statistically. On the other hand, the 
subjective ones statistically showed the effectiveness regarding intelligibility. Therefore, the objective 
effectiveness may become statistically significant as the number of subjects increases. 






















呼ぶ．今回は，帯域を 5 帯域(遮断周波数 350Hz の
















図 1 振幅圧縮によるダイナミックレンジの変化 
 
 































































必要がある．なお，補聴器適合評価用 CD の TY-89[3]
に収録されている 2 音節の単語 50種類と 3 音節の
単語50種類の計100種類を目的音声(拡声器に入力
される音声)とし，実際に録音した騒音から，準定











































に決定した 5帯域分の圧縮レベルを表 2 に示す． 
 
 
図 3 ニューラルネットワークの構造 
表 1 呈示音圧と SN 比 
 
 




















に 16 種類のデーターの音圧レベル xiを以下の式よ
り変換する．変換後の値 Xiをトレーニングデーター
とした．また，式(3)の 58は表 2 の圧縮レベル全て
の平均値，18はその標準偏差を基に設定した値であ



























図 4 モデル騒音の分析結果 
 

























































表 3 に示す．また，被験者 6 名について，モデル騒
音ごとに求めた単語了解度を平均したものを図7に




























図 7 各モデル騒音の単語了解度の平均 
 
 
図 8 各評価項目の評価値の平均 
 
 















































































混入を模擬的に遅らせた．図 10 に 3 種類の条件下
において作成したスペクトログラムを示す．今回は，

















図 10 より，補正処理が行われていない 2 つ目(b)










































間工学， Vol40 No.6，pp 289-301，2004 
 
3)田中美郷他；補聴器適合評価機器の試作に関する
研究，文部省科学研究費研究成果報告書，1989 
 
4)日本音響学会，音響用語辞典，コロナ社，526，
1988 
 
5)鈴木郁，林喜男，武田正治；騒音下における音声
聴取能力の加齢劣化の補償に関する一考察，人間
工学会誌，pp147-155，1994 
 
6)鈴木郁；騒音下における無意味語の若年者および
高齢者による聴取について，人間工学，27(1)，
pp25-33，1991 
